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Consideration of issues related to the practical use of the 




　　In Japanese language education, it seems that opinions on how English as L1, 
that is, the language of instruction (hereinafter referred to as “the vehicular 
language” for convenience’ sake), should be used in lessons depend on the 
individual plans of the teacher or the person in charge of Japanese language 
education. The subject will be clarified by considering this problem anew, though 
it has not been discussed much. 
　　It tends to be thought that the practical use of the vehicular language leads to 
the grammar translation method, but the author proves that this is not correct. 
Observing how the vehicular language is treated within the teaching materials of 
foreign languages in Japan, the author shows that the practical use of the vehicular 
language does not obstruct communicative education and rather illustrates the 
usefulness of the practical use of the vehicular language.
　　In Japanese language education, the direct method is recommended in many 
cases. On the other hand, it is effective to utilize the vehicular language to some 
extent. From now on, it will be useful to devise methods of instruction that 
maximize learning outcomes, by utilizing the vehicular language flexibly, while 
combining various teaching methods.
Keywords :  the vehicular language, Japanese education, grammar translation 
method, direct method
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全員が受験すること。（中略） (3) 各選考について審査方針は以下のとおりである。（中略） 




















































































































































































































































ン（François Gouin, 1831-1895），パーマ（Harold E. Palmer, 1877-1949）の教授法，ASTP

































































　< 図 1> は，『ラジオ英会話』（NHK ラジオテキスト , 2015年12月号） の一部であるが，テ
キストを見開くと，左頁にある英語の文章に対応する媒介語（日本語）の翻訳が，右の頁
< 図 2> にある。その下欄には語彙の媒介語による意味の訳もある。意外にも，現代の最
新と思われた語学教材において，ある意味でグラマー・トランスレーション・メソッドが
採用されているといってもよいような実態であると言える。一方，日本語教育において
は，このように，左右に対象言語とその母語 ( 媒介語 ) 訳とを対照させて併置させること
はあまり見られない。










< 図 1> < 図 2>
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す。」とあるが，そういった解説は，このように媒介語によるものである。

































































































































96 言 語 と 文 化
訳的な媒介語活用であっても有用ではある。
　　座っている sit and stay there = be sitting
　　勉強している study and remain in the state = be studying
　　行ってみる go and see what it is like = try seeing it
　　やってしまう do it and put an end to it = complete dong it
　　なくしてしまった lost it and that＇s the end = lost it by mistake (and cannot find it)
　　買ってくれた (He) bought it and gave it to me = (He) bought it for me
　　教えてもらう (He) teaches and receive his kindness by his teaching = be kindly taught
　　会えて嬉しい can see you and I＇m glad = I＇m glad to see you
　　暑くなってきた it started to become hot and the change has come = it has become hot
　　難しすぎてできない be so difficult and cannot do it= it is too difficult to do
　　お茶を入れておく  I＇ll make some tea and put it there = I＇ll make some tea before you 
drink it
　　お茶が入っている the tea came into the cup and it is there = there is the tea
　　お茶が入れてある  somebody poured some tea and it is there = there is the tea (somebody 
made)







向けの日本語の教科書『AN INTEGRATED APPROACH TO INTERMEDIATE JAPANESE』
(The Japan Times，2013) では，次の例文が挙げられている。
　「先生は毎日お忙しいようです。」 Our teacher seems to be busy every day.
　「日本人は，熱いおふろが好きらしい。」  It seems that the Japanese people like hot baths.
「ようです」と「らしい」は言うまでもなく異なるものだが，上のようにどちらも seem
と訳してしまうと，その違いは学習者には分からない。通常の辞典『英次郎 on the 
WEB』に散在する例文だが，次例のように比較すると媒介語を通して興味深いことが分
かる。
　　Looks like he＇s gone for the day. 今日はもうお帰りになったようです。
　　Sounds like I was ripped off.  ぼったくりに合ったようだ。
　　It tastes like Japanese amazake. 日本の甘酒のような味がします。
　　It feels like he is sitting right next to me. 彼がすぐ隣に座っているみたいです。




覚動詞 (look, smell, taste, sound, feel) に截然と分かれ，日本語では一様に「ようだ ( みたい
だ )」であるが，形式上は異なっても日本語と同じプロセスを経て顕現するという点では




近ではむしろ伝聞としてよく使われるので「I hear the Japanese people like hot baths.」と
いった解釈も加えれば，媒介語でより精密に教えることが可能となる。そして「日本人は
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　「わけ」とは「訳」，すなわち「reason」であるから，媒介語を活用すれば，その論理













　　［ 太郎さんは 私が 好きだ］と思います。 I think Taro likes me.
　　太郎さんは［私が 好きだ］と思っています。 Taro thinks I like him.







　　八重洲南口 へ／に 行く to go to the southern entrance of Yaesu
　　八重洲南口 ( へ ) の／ * にの 行き方 how to go to the southern entrance of Yaesu
　　日本人と付き合う to keep company with Japanese people
　　日本人との付き合い方 how to keep company with Japanese people
　　箸を使う to use chopsticks



















　　休む部屋 the room in which we stay
　　荷物を置く棚 the shelf on which I put my baggage
　　ケーキを切るナイフ a knife with which I cut the cake
　　ゲームをする友だち a friend with whom I play game
　　彼が結婚した相手 a partner to whom he married


















　　日本へ来る時にカメラを買いました。 I bought a camera when I was leaving for Japan.
　　日本へ来た時にカメラを買いました。 I bought a camera when I had arrived in Japan.
　このように，テンスやアスペクトといった文法機能に関わる諸表現の違いを明示する







　　もみじなら日光がいいです。 If momiji, Nikkō is nice.




　　先生なら図書館にいますよ。 If you are looking for your teacher, go to the library.
７.９ 語彙に関わるもの





　　貸してくれませんか。 You lend it to me and won＇t you show me your kindness?
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